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我々はマーモセットのボイス刺激（phee call, chatter call, squeal call, tsik call, and twitter call），非
マーモセットのボイス刺激（犬とニホンザルのボイス），反応ボタン，干し芋を用いて，Go/Nogo 課
題ができるシステムを開発した．マーモセットのボイスを Go 試行として提示し，非マーモセットの
































　一方，コモンマーモセット （C. jacchus） は体重
が400g程度，体長が40cmの小型の霊長類であり神
経科学の分野で魅力的な動物である．最近の神経科

































































































させ，60％ Go - 40% Nogo 試行まで行った．8日
間の（100％ Go 試行）では，正答率65.5－78.9%，
5日間の（90% Go ‐ 10％ Nogo 試行）では50.7－
58.1%，14日間の（80% Go - 20％ Nogo 試行）では
56.5－82.7%， 6日間の（70% Go - 30％ Nogo 試行）
71.4－90.5%，14日間の（60% Go - 40％ Nogo 試行）
では71.7－89.6% であり，訓練を初めてから47日目













































Voice 1 Voice 2 Voice 3 Voice 4 Voice 5
平均（秒）±SE 1.585±0.036 1.330±0.045 1.586±0.041 1.377±0.043 1.467±0.035
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Abstract
　In order to explore the importance of vocal communication system in the common marmoset (C. jacchus ), we 
developed a system in which a marmoset performed the Go/Nogo task (cognitive function), using voice stimuli of 
marmoset (phee call, chatter call, squeal call, tsik call, and twitter call) and those of non-marmoset (dog and Japanese 
monkey), button, and sweet potato reward. A marmoset call for a Go signal, and a non-marmoset call for a Nogo 
signal was presented. In go trials, if the marmoset pressed the button after the presentation of marmoset voice, the 
marmoset could obtain a piece of sweet potato. In Nogo trials, the marmoset should restrain to press the button after 
the presentation of non-marmoset call. Then, the marmoset pressed button after the presentation of marmoset voice 
and obtained a reward. We trained a marmoset on the Go/Nogo task with which the ratio of Go and No-go trials 
were 60:40. At the 49th day, the marmoset could learn the task over the level of 80% correct performance for five 
days successively. This system may be useful for studying the cognitive function regarding vocal communication. 
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